





4. Oron， Pines， Sheshinskiモデル





























Ferranti (1971)， Hochman (1975)， Oron， Pines， 


















































L(x) + Lh(x) = 8 (x) (2.3) 
全ての都市労働者はCBDで働く。したがって
地点xでの通勤者数は、























































































c(x) = p(x)+r(x)L(x)/M(x) (2.11) 
となる。
(2.11 )式を (2.8)式に代入し、 (2.10)式を使











































































































M(x) = J;z N(x')dx' (3.1) 




F'(N) > 0 F"(N)孟 O
通勤鉄道の生産関数は、










θ(x) =L(x) +h(x)N(x) (3.5) 
x地点に住む労働者の効用関数を U(z(x)，h(x)) 
とすれば、移動は自由だから、











ω=山 )+r(x)h(x) + fozρ(x')dx' (3.7) 
である。ただし、 ωは都市で払われる賃金である。
効用最大化の 1次の条件として、














































































上のモデルでは、 (3. 1)式~ (3.6)式までには価
格変数は一切あらわれない。後半の (3.7)式~
(3.11 )式には価格があらわれる。国が都市を経















































4. Oron， Pines， Sheshinskiモデル
4. 1 混雑外部性の導入

















































































す、 Akai，Fukushima， and Hatta (1997)であ
る。
5. Akai， Fukushima， Hattaモデル
5. 1 混雑外部性の定式化
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We consider the efficient use of city land for transportation and housing. The use of land is 
directly related to the welfare of the city residents and therefore it is worthwhile to consider the 
ways to achieve allocative efficiency in land use. 
We review theoretical results by Mills and de Ferranti; Hochman; Oron， Pines， and 
Sheshinski; and Akai， Fukushima， and Hatta. We found that many theoretical results have 
practical implications， and they are useful to formulate policy recommendations. For instance， 
Hochman's result shows the optimallevel of congestion tolls for commuters， and OPS and AFH 
modelsprovide policy foundations for Pigovian congestion tax， and for reforms to move to 
more liberalized market arrangements. 
